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（American Psychiatric Association, 2013）。従来、ADHDは思春期までの障害であると考えら
れてきた。しかし、近年では、小児期のADHDのうち30 ～ 80％において、その症状が成人期
まで持続することが明らかにされており（e.g., 岩坂，2004；中根，2002；Faraone, Biederman, 
& Mick, 2006）、一生涯にわたって現れる障害との認識が広まりつつある。成人におけるADHD
の有病率は研究により調査結果はさまざまであるが、米国の成人を対象とした疫学調査では


























るが、特にECに焦点を当てた研究が多い（e.g., Martel & Nigg, 2006；Martel, Nigg, & von 
Eye, 2009；Samyn, Roeyers, & Bjittebier, 2011；Samyn, Wiersema, Bijttebier, & Roeyers, 




告（e.g., Miller et al., 2013；Samyn et al., 2011）や、この関係性は発達にともなって変化する
との指摘（Martel et al., 2009）もある。
　就学前の児童を対象としたMiller et al.（2013）は、ECのような認知的コントロール過程は
不注意と多動性・衝動性の両方に関連することを報告している。発達的変化について検討した







る機能を持つ要素の複合体と捉え（e.g., Friedman, Miyake, Robinson, & Hewitt, 2011；















思春期の子ども向けに開発された気質を測定する質問紙であるEarly Adolescent Temperament 
Questionnaireの改訂版（EATQ-R：Ellis & Rothbart, 2011）や成人向けの質問紙であるAdult 
Temperament Questionnaire（ATQ：Evans & Rothbart, 2007）には、ECの下位尺度として、「注
意の制御（attentional control）」、「行動抑制の制御（inhibitory control）」、「始発の制御（activation 
control）」の3つが含まれている。注意の制御とは「罰や報酬からの注意の切り替えを含め、必
要に応じて、注意の集中や切り替えを行う能力」とされる（Evans & Rothbart, 2007）。行動抑
制の制御は「不適切な行動を抑える能力」であり、始発の制御は「ある行為を避けたいときでも、
それを遂行する能力」と定義されている（Evans & Rothbart, 2007）。注意制御に含まれる切り
替えや、行動抑制の制御に含まれる不適切な行動を抑える能力は、実行機能に関する議論





Samyn et al.（2011）がある。Samyn et al.（2011）は、10 ～ 15 歳の子どもを対象に、
























ルが支持されつつある（e.g., Levy, Hay, McStephen, Wood, & Waldman, 1997；Lubke, 



















グツール（Kessler, Adler, Ames, & Demler, 2005）および成人用EC尺度日本語版（山形・高橋・
繁枡・大野・木島，2005）への回答を求めた。
（1）不注意および多動・衝動的行動傾向の測定
　 　不注意および多動・衝動的行動傾向を測定するために、Kessler et al.（2005）が開発した
Adult ADHD Self-Report Scale Version 1.1（以下、ASRSとする）の日本語版（National 






















てχ2値、GFI（Goodness of Fit Index）、AGFI（Adjusted Goodness of Fit Index）、RMSEA（Root 
Mean Square Error of Approximation）、CFI（Comparative Fit Index）、AIC（Akaike 














Table 1  Descriptive statistics of study variables
Mean  SD α
ASRS
The six-question ASRS screener 11.61 3.49 .63
Inattentive （9 items） 17.11 5.15 .77
Hyperactive-Impulsive （9 items） 11.91 4.87 .70
EC
Total 87.59 13.31 .85
lnhibitory Control 28.91 4.47 .56
Activation Control 31.67 6.30 .81






関（r ＝ .42）が、同じく、ECの下位尺度間にも有意な正の相関が認められた（r ＝ .40からr ＝
.53）。
Table 2  Correlations of ASRS and effortful control scale（N = 127）
1 2 3 4 5 6
1 The six-question ASRS screener –
2 Inattentive .79** –
3 Hyperactive-Impulsive .61** .41** –
4 EC total –.66** –.63** –.35** –
5 lnhibitory Control –.51** –.35** –.42** .73** –
6 Activation Control –.61** –.59** –.20* .86** .47** –
7 Attentional Control –.48** –.54** –.26** .82** .40** .53**






意でなく、適合度はχ2（1）＝ 8.32（p ＜ .01）、GFI ＝ .975、AGFI ＝ .626、RMSEA ＝ .241、




＝ 3.701（ns）、GFI ＝ .989、AGFI ＝ .943、RMSEA ＝ .043、CFI ＝ .996と大幅に改善され、 
AICも27.701と低下した。最終的なモデルをFigure1に示す。不注意に対しては、行動始発の制
御（β ＝ –.39、p＜ .001）と注意の制御（β ＝ –.35、p＜ .001）から有意な負のパスが示された。


































Figure 1 Final model of the relationships among ADHD-like symptoms and effortful control. 
Note)  Numbers on single-headed arrows are standardized regression coefficients. Numbers on double-



























































American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5 ed. 
Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Incorporated.
 （米国精神医学会　高橋三郎・大野裕（監訳） （2014）．DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル　医学
書院）
Baddeley, A. D. (2007). Working Memory, Thought and Action. Oxford, UK: Oxford Univ. Press. 
 （バドリー，A.　井関龍太・齋藤智・川﨑恵理子（訳） （2012）．ワーキングメモリ―思考と行為の心理学
的基盤　誠信書房）
Bijttebier, P., & Roeyers, H (2009). Temperament and vulnerability to psychopathology: Introduction to 
the special section. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 305-308.
Ellis, L. K., & Rothbart, M. K. (2001). Revision of the Early Adolescent Temperament Questionnaire. 
Poster presented at the 2001 Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, 
Minneapolis, Minnesota.
Evans, D. E., & Rothbart, M. K. (2007). Developing a model for adult temperament. Journal of Research 
in Personality, 41, 868-888.
Faraone, S. V., Biederman, J., & Mick, E. (2006). The age-dependent decline of attention deficit 
hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychological Medicine, 36, 159-165.
Friedman, N. P., Miyake, A., Robinson, J. L., & Hewitt, J. K. (2011). Developmental trajectories in 
toddlers' self-restraint predict individual differences in executive functions 14 years later: A 
behavioral genetic analysis. Developmental Psychology, 47, 1410-1430.
岩坂英巳（2004）．成人における ADHD の疫学・予後　精神科治療学，19，563-569.
Kessler, R., Adler, L., Ames, M., & Demler, O (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-
Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychological 
Medicine, 35, 245-256.
Kessler, R. C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C. K., Demler, O., ... Zaslavsky, A. M. 
(2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National 
人間学研究論集　第 5 号
－ 10 －
Comorbidity Survey Replication. The American journal of psychiatry, 163, 716-723. 
Levy, F., Hay, D. A., McStephen, M., Wood, C., & Waldman, I. (1997). Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder: A Category or a Continuum? Genetic Analysis of a Large-Scale Twin Study. Journal of the 
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36, 737-744. 
Lubke, G. H., Hudziak, J. J., Derks, E. M., van Bijsterveldt, T. C., & Boomsma, D. I. (2009). Maternal 
ratings of attention problems in ADHD: evidence for the existence of a continuum. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48, 1085-1093. 
Martel, M., & Nigg, J (2006). Child ADHD and personality/temperament traits of reactive and effortful 
control, resiliency, and emotionality. Journal of Child Psychology, 47, 1175-1183
Martel , M. M. Nigg , J. T. von Eye , A. (2009). How do trait dimensions map onto ADHD symptom 
domains? Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 337-348.
Miller, C. J., Miller, S. R., Healey, D. M., Marshall, K., & Halperin, J. M. (2013). Are Cognitive Control 
and Stimulus-Driven Processes Differentially Linked to Inattention and Hyperactivity in 
Preschoolers? Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 42, 187-196.
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The 
Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” 
Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, 41, 49-100. 
Miyake, A., & Friedman, N. P. (2012). The Nature and Organization of Individual Differences in 







National Comorbidity Survey (2005). Adult ADHD Self-Report Scales (ASRS) Retrieved from http://
www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php (September 30, 2015)
Nigg, J (2006). Temperament and developmental psychopathology. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 47, 395-422.
Nigg, J. T., Goldsmith, H. H., & Sachek, J. (2004). Temperament and attention deficit hyperactivity 
disorder: the development of a multiple pathway model. Journal of Clinical and Child & Adolescent 
Psychology, 33(1), 42-53.
Rothbart, M. K., & Posner, M. I. (2006). Temperament, Attention, and Developmental Psychopathology. 
Developmental Psychopathology. Volume 2, Developmental Neuroscience (2 nd ed., pp.465-501): John 
Wiley & Sons.
Samyn, V., Roeyers, H., & Bijttebier, P (2011). Effortful control in typically developing boys and in boys 
with ADHD or autism spectrum disorder. Research In Developmental Disabilities, 32, 483–490.
Samyn, V., Roeyers, H., Bijttebier, P., Rosseel, Y., & Wiersema, J. R. (2015). Assessing effortful control 
in typical and atypical development: Are questionnaires and neuropsychological measures 
interchangeable? A latent-variable analysis. Research in Developmental Disabilities, 36, 587-599. 
Samyn, V., Wiersema, J. R., Bijttebier, P., & Roeyers, H. (2014). Effortful control and executive attention 
in typical and atypical development: An event-related potential study. Biological Psychology, 99, 
160-171.
内山敏・大西将史・中村和彦・竹林淳和・二宮貴至・鈴木勝昭・辻井正次・森則夫（2012）．日本における
成人期 ADHD の疫学調査―成人期 ADHD の有病率について―　子どものこころと脳の発達，3，
34-42．
Wiebe, S. A., Espy, K. A., & Charak, D. (2008). Using confirmatory factor analysis to understand 
エフォートフル・コントロールの下位成分と不注意および多動・衝動的行動傾向の因果モデル（丹藤）
－ 11 －
executive control in preschool children: I. Latent structure. Developmental Psychology, 44, 575-587.
Wiersema, J., & Roeyers, H (2009). ERP correlates of effortful control in children with varying levels of 
ADHD symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 327-336.
山形伸二・高橋雄介・繁桝算男・大野裕・木島伸彦（2005）．成人用エフォートフル・コントロール尺度日
本語版の作成とその信頼性・妥当性の検討　パーソナリティ研究，14，30–41.
